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The present paper is an attempt to empirically clarify certain aspects of the relationship 
between language and national or ethnic identity. We use the results of the 
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sociolinguistic survey conducted in Northern Thailand in 2001. Two categories of 
variables are used: language variables represented by language ability and home 
language, and identity variables represented by self-name. The results of qualitative 
correlation/regression analyses in terms of phi coefficients and logistic regression show 
that; 
(1) language and self-name of a relative minority positively correlate with each other, as 
many previous studies argued, 
(2) a relative majority language, especially its use at home, negatively correlates 
mutually with the self-name of a relative minority. 
(3) the self-name of a relative majority is independent of, that is, neither positively nor 












































タイ人 イサン人 ラオ人 コラート人 
92.6 81.7 23.6 36.8 











タイ語 イサン語 コラート語 ラオ語 
83.7 54.6 27.8 9.4 









































である」（Connor 1987: 206 強調原文）。 













ある。詳細については、山下 (2003) を参照されたい。 













































タイ語 イサン語 ラオ語 コラート語 
38.8 54.1 4.2 26.3 
出所：山下 (2003), 55 
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 変数 変数名 カイ二乗値 
タイ語を自由に話せる LCT 9.061 
イサン語を自由に話せる LCI 532.871 
ラオ語を自由に話せる LCL 6.605 
言語能力 
コラート語を自由に話せる LCK 790.200 
タイ語を使用 HLT 131.093 
イサン語を使用 HLI 924.941 
ラオ語を使用 HLL 2.614 
家庭言語 
コラート語を使用 HLK 730.205 
自分をタイ人と呼ぶ NAMET 0.503 
自分をイサン人と呼ぶ NAMEI 84.038 
自分をラオ人と呼ぶ NAMEL 35.697 
呼称 
自分をコラート人と呼ぶ NAMEK 1193.100 
------------------------------------------------------------------------------------- 























 変数 変数名 カイ二乗値 
タイ語を自由に話せる LCT 0.075 
イサン語を自由に話せる LCI 2.803 
ラオ語を自由に話せる LCL 2.013 
言語能力 
コラート語を自由に話せる LCK 2.982 
タイ語を使用 HLT 2.006 
イサン語を使用 HLI 4.285 
ラオ語を使用 HLL 0.051 
家庭言語 
コラート語を使用 HLK 0.002 
自分をタイ人と呼ぶ NAMET 3.711 
自分をイサン人と呼ぶ NAMEI 0.309 
自分をラオ人と呼ぶ NAMEL 0.005 
呼称 
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従属変数 有効な独立変数 回帰係数 オッズ比 Ｒ二乗値 
NAMET 0.459 1.583 
NAMEI -0.271 0.763 
NAMEL -0.275 0.760 
NAMEK -0.295 0.745 
LCT 
定数 1.628 5.093 
0.008 
NAMET -0.292 0.747 
NAMEI -1.206 0.299 
NAMEK 0.651 1.917 HLT 
定数 0.537 1.712 
0.078 
NAMEI 1.470 4.347 
NAMEL 0.586 1.797 
NAMEK -1.986 0.137 LCI 
定数 -0.424 0.655 
0.247 
NAMEI 1.904 6.712 
NAMEL 0.598 1.818 
NAMEK -2.911 0.054 HLI 
定数 -0.505 0.604 
0.367 
NAMET -0.552 0.576 
NAMEI 0.471 1.602 
NAMEL 0.875 2.399 
NAMEK -0.373 0.689 
LCL 
定数 -2.321 0.098 
0.025 
NAMEI -0.522 0.593 
NAMEL 2.039 7.681 HLL 
定数 -3.578 0.028 
0.035 
NAMEL -0.453 0.635 
NAMEK 3.276 26.482 LCK 
定数 -2.587 0.075 
0.337 
NAMEL -0.944 0.389 
NAMEK 3.763 43.096 HLK 













従属変数 有効な独立変数 回帰係数 オッズ比 Ｒ二乗値 
LCT 0.538 1.712 
LCI 0.316 1.371 
LCL -0.745 0.475 
LCK 0.363 1.438 
NAMET 
定数 1.916 6.791 
0.008 
HLT -0.297 0.743 NAMET 
 定数 2.649 14.142 0.001 
LCI 1.538 4.657 NAMEI 
定数 0.840 2.317 0.076 
HLT -0.737 0.479 
HLI 1.443 4.234 NAMEI 
定数 1.269 3.557 
0.107 
LCT -0.331 0/719 
LCI 0.673 1.959 
LCL 0.847 2.333 
LCK -0.548 0.578 
NAMEL 
定数 -1.275 0.279 
0.054 
HLI 0.840 2.317 
HLL 2.053 7.792 
HLK -0.406 0.666 NAMEL 
定数 -1.710 0.181 
0.075 
LCI -2.109 0.121 
LCK 3.396 29.853 NAMEK 
定数 -0.533 0.587 
0.420 
HLT 0.421 1.523 
HLI -1.670 0.188 
HLL 0.505 1.656 
HLK 3.159 23.537 
NAMEK 








































































































































































































































































































推定値に頼らざるを得ない（山下 2003: 12）。 
２ コラート語を使用し、コラート人という自称を用いる人々はナコンラチャシマ県そ
の近隣に集中する。詳細は、山下（2003）第６章参照。 
３ ボスニアのムスリム集団のほかには、アジャール人（Bennigsen and Wimbush 1985: 
207）、ポマク人(Minority Rights Group 1989: 118)などの例がある。 
４ 例えば、南米の先住民族ヴァウペス(Jackson 1989: 58-64)、フィリピンのモロ民族（山
影 1988: 204-206）などを上げることができよう。 
５ 言語能力というより言語の共有意識や言語に対する愛着ないしは忠誠心が示威用
であった事例として、アイルランド語の事例を挙げることができよう (Fennel 1990, 
Hindley 1990)。また、誇りや愛着の対象としての「価値言語」については、片倉 (1987), 
片倉(1990)を参照。 
６ 文字については、松尾 (2000) を参照。 







 - 79 - 
Bennigsen, Alexander and S. Enders Wimbush (1985), Muslims of the Soviet Empire: A Guide, 
London: Hurst 
Connor, Walker (1987), "Ethnonationalism," Myron Weiner and Samuel P. Huntington (eds.) 
(1987), Understanding Political Development: An Analytic Study , Boston: Little, Brown 
and Company, 196-220 
Fennell, Desmond (1990), "Can a Shrinking Linguistic Minority be Saved?: Lessons from the 
Irish Experience," Einar Haugen, J. Derrick McClure and Derick Thomson (eds.) (1990), 
Minority Languages Today, Edinburgh: Edinburgh University Press, 32-39 
Hindley, Reg. (1990), The Death of the Irish Language: A Qualified Obituary, London: 
Routledge 
Jackson, Jean (1989, 1974), "Language Identity of the Columbian Vaupe's Indians," Richard 
Bauman and Joel Scherzer (eds.) (1989), Explorations in the Ethnography of Speaking, 2nd 
ed, Cambridge: Cambridge University Press, 50-64 
片倉もとこ (1987)「異文化環境におけるムスリム － カナダにおけるアラブ・ムス
リム社会の形成」、『国立民族学博物館研究報告』, 12(3), 681-726 
Kedourie, Elie (1985), Nationalism, London: Hutchinson 
Keyes, Charles F. (1995), "Who are the Tai? Reflections on the Invention of Identities," Lola 
Romanucci-Ross and George De Vos (eds.) (1995), Ethnic Identity: Creation, Conflict and 
Accomodation, 3rd ed., Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 136-160 
松尾雅嗣 (1991)「言語的差異：現実、認識、不平等」,『広島平和科学』､ 13, 73-99 
松尾雅嗣 (1993)「言語と民族に関するふたつの命題」『広島平和科学』, 15, 27-52 
松尾雅嗣 (1996), 「入れ子型言語紛争：同質規範と異質規範の拮抗」、『広島平和科学』, 
19, 189-203 
Masatsugu Matsuo (1999), "Language Differentiation and Homogenization in Nested Conflicts: 
Two Case Studies,” Journal of International Development and Cooperation, 5(1), 87-102 
松尾雅嗣 (2000), 「表記体系をめぐる紛争：文字紛争論序説」, 『広島平和科学』, 22, 
75-114 
Minority Rights Group (1989), World Directory of Minorities, Essex: Longman 
Shnirelman, Victor A. (2001), The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in 
Transcaucasia (Senri Ethnological Studies, no.57), Suita, Osaka: Nationali Museum of 
Ethnology 
Singh, K. S. and S. Manoharan (1993), Languages and Scripts (People of India Vol. 9), Delhi: 
Oxford University Press  
Smalley, William A. (1994), Linguistic Diversity and National Unity: Language Ecology in 
Thailand, Chicago & London: University of Chicago Press. 
Watson, Janeet (1994), "On the Definition of Dialect with Reference to Yemeni Dialects of 
Arabic," Yasir Suleiman (ed) (1994), Arabic Sociolinguistics: Issue and Perspectives, 




山下明博 (2003) 東北タイにおける言語と帰属意識、広島大学国際協力研究科博士論文 
 
 - 80 - 
